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for their Stream Lines， Part 2 
Kyδkai Okuda， TδruTδzyo and Hisayoshi Ichiba 
Abstract 
Following the previous report， the authors present the results compar巴dbetween theor巳ticaland exp-
巴rimentalstream lines around the airfoil cascade of R. A. F. 6-E 
The tests were carried out by means of the methods using tufts， traversing pitot-tube across the flow 
b巴tweenthree parallel airfoils and measuring pressure on the suface of the center airfoil 
The scope oI the t巴stswere wid巴nedfrom that of the preceding runs about pitch chord ratio， arr旦n耳mg
an耳leof cascad巴andmean angle of attack 
The comparisons between theor巴ticaland experimental stream lines were illustrated， for example， in 
5巴veralfigures ; pitch chord ratio = 1.2， arranging angle of cascadeニ 70，85 and 100 degree 
The exp巴rimentalstream lines in cascade flow more deviated from the theoretical ones by changing 
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(n=U， :tl，士2， ±∞) 
???
の吹出しならびにうずの特異点を考える。これによって翼そり線上の任意の点 Ziに誘導きれる
速度 W (Zi) はつぎのように表わされる。
W=U-lV 
二 }1({q(zJ十 ir(zj)}F(z)dzj
2t J '" 





直線翼列内の流れとその流線追跡について 第 2報 685 
て流れなければならないということから， うずおよび吹き出しに対し添字κqを用いて



























図3，4および5に節弦比 t/lニ1.2で，翼取付角 β=70，85， 1000，平均迎え角 α∞ニ O。
のときの圧力分布の計算結果と実験値とを示す。実線が計算結果で0印が翼背面，・印が翼腹
面を示す実験{直である。図6にt/lニ1.2，β=600，α田ニ5。の場合を示す。図 7，8および9
は，t /l =1.2， βニ70， 85， 1000，α∞=00の場合の実測流線(破線)と計算により求めた理
論流線(実線)とを示す。図 10はt/ l = 1. 2，βニ600，α∞=50の場合の流線を示す。
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0.5 x/l 1. 0 
図 5(1/1 =1.2，β=1000，α∞己0・)
40; む χ/J」。




0.5 x/l 1. 0 
図6(川 =1.2，β=60・J ∞ =5・)
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図 8(11 =1.2，β=85;a∞=00) 
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